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Hesse had been attracted to India and its religion from
the earliest of

~is

childhood. His grandfather, Dr. Gundert,

was a missionary in India and a faxous Indic scholar as well
as

lin~ulst.

His parents were also missionaries in India. Dr.

Gundert's library of Indology and many objects of artifacts
of the East attracted

~esse.

During his childhood he used to

listen to discussions about India amongst the visiting missionaries and scholars. Besides his family background, Hesse
inherited a lot from the Romantic tradition, whose ideal centered around Indic materials. He
with indian

philosop~y,

~ad

a direct reading contact

which he found in Franz Hartmann's

translation of the Bhagavad Gita, Paul Deussen's Upanishad

i

I
I

and

I

most influential factors in Hesse's life. In 1911, during his

I

crucial period, he fled to India to relieve his mental tension

I

I
I
I

~ermann

Oldenberg's Buddha. Thus, India was one of the

and to seek relief.
Siddhartha, the summit of

~esse's

orientalism, was written

in 1922. Comparing the legend of Buddha and the plot of Siddhartha, it is found that there 1s a strong sense of

parallelis~.

Buddha left his wife and child to become an ascetic.

Similar!~

Siddhartha left his wife and his unborn child to seek truth.
Both of them had spent some time with the Samanas and practised
Yoga. The

enlightenme~t

came to

Budd~a

under the sacred Bodhi-

tree, where as Siddhartha took important decision under the
mango-tree. River ls the final place in both of their lives
where they realize the ultimate truth.
The purpose of this thesis is to show the elements of
Buddhism, exerted in Siddhartha. These elements are important
to the plot, despite the fact that Hesse did not intend to write
an authentic buddhist work, but to express his own belief.
The conclusion

s~ows

that certain buddhist teachings

have in various ways directly shaped the work.
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EINLEITUNG

l
~

1922 erschien

~ermann

Hessee indische Dichtung, §lJ!-

I

dhartha. Hesse bezeichnet sie als das Ergebnis seiner zwan-

I

z1gjahr1gen Beschaftigung mit asiatischen Gedanken. In Sid-

~

ft

,.

dhartha erzahlt er die Geachichte eines Inders auf der Suche
nach der Wahrheit. Verschiedene Gedanken des Hinduismus und
des Buddhismus treten hier auf. Dem Stoff nach muss die Dichtung in Beziehung zur Lebensgeschichte Buddhas verstanden
ff

werden, denn sie enthalt einige Begebenheiten aus dem Leben
Buddhas. Siddhartha 1st der Name, unter dem Buddha bekannt
u

war. Im Gegensatz zu Buddha, der als Konlgssohn dem KriegerH

H

.

geschlecht angehorte, wachst Siddhartha als Brahmanensohn
auf. Buddha heiratete, zeugte ein Kind und verliess seine
»

d

Frau. Siddhartha verlasst sein Elternhaus. Spater heiratet
~

er und verlasst seine Frau ohne Abschied. Buddha schliesst
"
sich zunachst
zwe1 Lehrern an, distanziert sich aber dann
~

von 1hnen, da er davon uberzeugt 1st, dass 1hre Lehren nicht
die endgultige Wahrheit enthalten. Er ging als Asket allein
umher und versuchte "durch schmerzvolle Kasteiung und strenges
Fasten" die Erleuchtung zu erzwingen. Siddhartha nimmt auch
zuerst Abschied von den Samanas, be1 denen er fastend aske-

.

tisch die Wahrhe1t sucht, und dann von Buddha, da er des Leh"
rens und Lernens mude geworden 1st. Wahrend
Buddha auf gels-

tigem Weg nach sieben Jahren unter einem Feigenbaum die Erleuchtung errelcht, kehrt Siddhartha, der im Schatten eines

2

Mangobaumes erwaaht und aufgewachsen 1st, in das weltliche
w

Leben zuruck und erreicht am Ende Nirwana n1cht.
~

Leroy R. Shaw betrachtet Siddhartha als eine Erklarung der Vier Heiligen Wahrhe1ten und dem Achtfachen Pfad
Buddhas.

1

Theodore Ziolkowski dagegen vertritt die Auffastt

sung, die ganze Erzahlung sei Hessee Versuch, den buddhistischen Pfad abzulehnen. EF schreibt:
These parallels do not mean that Hesse is writing
a life of Buddha or using Buddha as a typological·
prefiguration. On the contrary, any attempt to
analyze the novel according to Buddha's life or
his teaching about the Four Truths and the Eightfold Noble Path does violence to the natural structure of the book. The book includes certainly an
implicit critical exegesis of Buddhism, but Hesse's
entire view of life and de~elopment is explicitly
opposed to that of Gotama.
Edmund Gnefkaw glaubt,dass die Gedankenwelt in

.§19.-

dhartha mehr mit elnem chinesischen philosophischen und
h

•

religiosen System als mit einem indischen ubereinstimmt.

3

Auch Rudolf Pannwitz hat e1ne Meinung geaussert: "Die Erzahlung halt sich ubr.igens einem mehr nach China we1senden
Or1entalismus gemass in e1ner anspruchlosen und verbergen~
den Bescheidenheit der Form." 4 Man hat Buddhismus ala e1nen
Glauben abgestempelt, der auf Erkenntnis des rein Ge1st1N

gen und auf totale Unterdruckung des Sinnl1chen Wert legt.
Dadurch entstand dle Auffassung, dass der Schluss dieaea
Romans, wo eine positive Einstellung zum Leben gefunden wird,
eher christlich oder chinesisch,als buddistisch sei.

I

I

3

Melnes Erachtens 1st der Einfluss des Buddhismus auf

I

Slddhartha so deutlich, dass es Keines genaueren Bewelses

I

bedarf. Man braucht nur die Motivation zu 1nterpret1eren.

I

Es 1st Aufgabe dieser Arbeit, Elemente des Buddhismus,

i

"
die beim Aufbau dieser Erzahlung
elne grosse Rolle spielen,

I

darzustellen.

1

I
I
I
I

HESSES LEBEN UND WERK

I

M

Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in dem wurtember-

I

gischen St!dtchen Calw an der Nagold geboren, als Sohn eines
d

I

•

baltischen Missionars und spateren Leiters des Calwer Verlags-

I

vereins, Johannes Hesse. Seine Mutter, Marie Gundert-Dubois,
Tochter von Dr. Hermann Gundert-Dubois, einem Missionar und
Orientalisten, wurde in Ostindien geboren. Sein 4.-9.Lebensjahr verbrachte er in Basel. Er war ala Kind ein Trotzkopf.
~

Schon in seiner fruhen Kindheitsphase wurde die Grundlage
fur die achweren Schul-und Jugendkr1sen gelegt. Weil seine
~

korper11che sowohl ala auch seine charakterliche Entw1cklung
nicht allzu glucklich verlaufen war, bl1eb er bis zu seinem
dreizehnten Jahr zu Hause. Er muaste wegen zu schwachen
~

Gliederwachstums einen Orthopaden in Stuttgart aufsuchen.
Er war ein schwieriger und sehr unartiger Sohn, oft ungehorsam, log und stahl. Die Schule nahm er kaum ernst.
M

Aber er las viel und wollte schon fruh Dichter werden. Zur
Theologenlaufbahn bestimmt besuchte er die Lateinschule

in Gopp1ngen und das evangel1sche Seminar in Maulbronn,
dem er aber bald entl1ef. Er hat Selbstmord versucht und
verbrachte ein paar Monate in einer Nervenhe11anstalt.
Dann war er etwa ein Jahr lang unglucklicher
Gymnas1ast
"
in Cannstatt, versuchte sich als Buchhandlerlehrling in

1

I
I

5
Esslingen, als Gehilfe seines Vaters und uber
ein Jahr lang
"
als Mechanikerlehrling in Calw, wurde dann wieder Buchh!ndler, zuerst in Tublngen und 1899 in Basel. 1904 schloss er
die Ehe mi t Maria, TtDohter ·aus;_ e1nem al ten Basler Gelehrtengeschlecht. Mit ihr bezog er ein Bauernhaus in Gaienhofen
am Bodensee, um als freier Schriftsteller und Mitarbeiter
an zahlreichen Zeitungen und £e1tschriften zu arbe1ten.
.

~

Wahrend des ersten Weltirieges war er in der Gefangenenh
fursorge
der deutschen Gesandtschaft in Bern tatig
und re-

digierte ein Sonntagsblatt fur
" deutsche Kriegsgefangene
in Frankreich. Er nahm Stellung gegen den blutigen Unsinn
des Krieges und wurde von

de~

~

imperialistischen Wortfuhrern

ala Verrater
"
verschr1ehen. 1919 zog er, nach der Trennung
.

N

von der Familie-seine Frau war gemutskrank geworden, die
drei Sohne wurden von Freunden aufgenommen-nach Montagnola bei Lugano, wo er seit 1923 ala Schweizer Staatburger
bis zu seinem Tode wohnte. 1946 erhielt er "r~r sein 1nspir1ertes dichterisches Schaffen, das in seiner kuhnen und
t1efgehenden Entwicklung Ideale des klasslschen Humanismus
ebenso wie hohe Kunst des Stile repr~sentiert" den Nobelpreis

..

fur Literatur.
Hermann Hesse gehort zu jener Dichtergeneration, die
neue Wege auchte. Fur ihn fuhren dieae Wege in die Vergangenheit. Hugo Ball nennt ihn den "letzten Ritter aus dem glanzvollen Zuge der Romantik". Er 1st in Ehrfurcht und Liebe jener letzten grossen, ·die Romantik einschliessenden Kulturepoche zugewandt. Traditionsverehrung und Traditionsgebundenheit

6

sind ein entscheidender Zug seines Wesens und seiner Werke.

1899 ersch1enen seine Romant1sche Lieder und

~

M

Stunde hinter Mitternacht. Die Hauptthemen der spateren

•
Werke sind hier schon le1se angeschlagen. Auch seine fruhe
Erzahlung Peter Camenz1nd (1904) enthalt in Thema und Form
die

w~sentl1chen

mel~ncholische

der sich den

H
"
Zuge
seines spateren
Werkes. Es 1st eine

Scnilderung eines

praktisc~en

~enschen

einfacher Herkunft,
H

Forderungen der burgerlichen GesellII

schaft nicht anpassen mag und achliesslich, von stadtischer
ll

Geschaftlgkeit und Kunstbetriebsamkeit abgestossen, in seine
ii
ll
dorfliche
Heimat zuruckkehrt.
Mit Unterm Rad

seine

dic~teriche

(

190 6) beginnt

Auseinanderaetzung mit der Spannung zwiu

schen den seelisch-geistigen Energien des kunstlerischen
It

Menschen und der burg.erlichen Gesellschaft. Er hat darln
seine Erlebnisse aus der Zeit seiner Buchh~ndlerjahre in
Basel verarbeitet. Schon hier ersche1nen die gegensatzlichen
"
u

Komponenten der Personlichkelt in zwei polaren Gestalten,
von denen eine untergehen muss, die andere

sic~

durch /lucht

in die exzentrische Kunstlerexistens zu retten aucht. In
Gertrud (1910) und

Ross~alde

(1914) behandelt er den Kon-

flikt zwischen den Forderungen eines authentischen Lebens
in Kunst und den Bindungen der Ehe. In Demian (1919) versucht er, den Weg zum eigenen Selbst darzulegen. Die Spannung zwischen Ost und West bestimmt die expressionistisch

7

gefarbte Kunstlererzahlung Klingsors letzter Sommer (1920)
und die Schilderung des Weges zur Harmonie in Siddhartha
(1922)-elne Spiegelung problemat1scher ind1scher Weisheit.
Der Steppenwolf (1921:) 1st die ergreifende ·Darstellung und

I

I

-

Uberw1ndung einer personlichen Outs1ders1tuat1on. Narziss

l '

I

I
I

I

I.
I.

II .
II

I.
I

-

und Goldmund (1930) stellt den Konflikt zwischen Geist und
Instinkt dar. Die Morgenlandfahrt (1932) f~hrt ihn ala ~eil
nehmer an einer imagin~ren Reise nach Osten und zur~ck zum
Mittelalter und zur Romantik. Das Glasperlenspiel (1943)
1st sein letzter Roman, in dem die universalen Werte des
Geistes in einem utopischen Staat bewahrt werden. Hier bestimmen die Haltung der Meditation und chinesische Denkein!

ti

flusse das gesamte geistige Leben. Die Ubungen der Versenkung, der Kontemplation

ersc~einen

ala ein wichtiges, zu-

nachst wohl befremdlich wirkendes Erziehungsm1ttel.
Was die Werke Hesses m1te1nander verbindet 1st ihr
~

stark ausgepragter autob1ograph1scher

Z~g~

Hesse selbst ver-

s teh t seine Prosad1chtung ala Seelenbiographie. Der Bauernjunge Camenz1nd scheint zwar mit dem in der Schule scheiternden und klaglich
zugrunde gehenden Hans Giebenrath aus Unterm
"
~

oder dem wanderseligen Landstreicher Knulp ebenso wenig

gemein zu haben wie mit dem weisheitsuchenden Siddhartha in
Indien. Alle haben eine deutlich erkennbare Verwandtschaft.

8
Hesses Hauptwerke konnen
ala verschiedene, jeweils
"
~

der Lebensstufe entsprechende, Loaungen eines Grundproblems
des Leidens an dam und um den Glauben gedeutet werden, woff
be1 es bis zuletzt keine endgultige
Losung,
sondern immer

nur neue Gestaltung, neues Umkreisen des Problems gibt. Das
Sehnsuchtsziel 1st ein Gotterlebn1s, in dem alle Fragen nach
•
5
dem Sinn des eigenen Lebens zur Ruhe kommen konnen.
Hesse hat darauf verzichtet, die Dichtung in den Dienst

"
sozialer oder pol1t1scher Uberzeugungen
zu stellen. Doch er
hat die 1nnere Situation des heutigen Menschen zu erhellen
u
"
gewusst und jene personliche
Unabhangigke1t
und freie Geis-

•
tigkeit verteidigt, die ea ihm ermoglicht,
mit seinen Werken
"
ein mahnendea und trostendes
Zeichen

z~

geben. In ihm lebt die

'
Ehrfurcht vor dem leidenden. Menschen und zugleich die Uberzeugung, dass alle Gef~hrdungen nur durch die Belebung der inneren
M

U

Selbattat1gke1t bestanden warden konnen, dass im Bilderspiel
des Lebens der Glaube den Geist in immer neuen Formen verste6
hen lernt.

HESSE UND DER BUDDHISMUS
Varbreltung des Buddh1smus lm Deutschland des 20.Jahrhunderts
Am Anfang des

20~Jahrhunderts

M

bemuhen sich die Indo-

logen, das Gedankengut des alten Indlen ins Deutsche zu •
uber-

.,

tragen, um es dem deutschen Publlkum zuganglich zu machen.
~

Die alten rellglosen Schr1.ften

Ind~ens,

w1e die Upanischaden,

die Bhagavad Gita und die Reden Buddhas, werden ins Deutsche
••

u

ucersetzt. Neben den Ubersetzungen der hinduistischen und
H

buddhistischen Rel1gionsbucher werden au9h einige Werke der

"
altindischen Literatur ubersetzt.
Zahlreiche Wissenschaftler,
wie Paul Deussen, Joseph Dahlmann, Richard Garbe, Alfred Hillebrandt, Richard Schmidt, Hermann Jac8bl, Hermann Oldenberg,
Ernst Windische, Paul Kahlke, Leopold

v~n

Schroeder und Karl

~

Eugen Neumann beschaftigen sich mit Indien.
H

Um diese Zeit wachst die Zahl der

M

Buddhismusan~anger
~

in Deutschland. Dass der Buddh1smus eine grossere Wirkung in
einem christlichen Land hat, mag daran liegen, dass er einen
a
"
unpersonlichen
Gott predigt. 1?03 grunden
die deutschen

Bud~

dhismusanhanger in Leipzig einen "Buddhist1schen M1ss1cnsvere1n". 1go6 wird er in "Buddhistische Gesellschaft" umgetauft
und nimmt 1911 den Naman "Deutscher Zweig der Mahabodhi Gesell-

schaft" an. Im Namen verschiedener Religionsgemeinschaften
werden auch Zeitschriften herausgegeben. Hervorzugeben iat
die erste europa1sch-buddhist1sche Zeitschrift Der Buddhist,

10
n

w

die 1909 von dem Pali-Forscher Karl Seidenstucker gegrundet
wird. 1909 formiert sich die "Deutsche Pali Gesellschaft"
in Breslau, wlhrend bei Halle 1911 ein "Bund f~r buddhistisches Leben,. ins Leben gerufen wird. Dass der Buddhismus
in starkem Masse Beachtung fand, ersieht man auch aus der
~

Tatsache, dass 1916 H.L. Heldt in Munchen und Leipzig die
~

Deutsche Bibliographie des Buddhismus veroffentlicht. Ihr
folgt die Neubuddhistische Zeitschrift im Jahr 1918. Es wer~

den auch Zentren errichtet, in denen die Freunde und Anhanger des Buddhismus sich treffen. Paul Kahlke, der 1914 ein
~

Buch uber Buddhismus ale Religion und Moral und 1926 eine
;~

Abhandlung mit dem Titel Der Buddh1smus der deutschen Offentlichkelt vorlegt, l~sst 1925 in Berlin "Das Buddhistische ·
)Ha.us" einrlchten. 7

-

Trotzt all dieser Bemuhungen der Buddhismusfreunde
hat die Yerbreitung des Buddhismus in Deutschland nicht den
erwarteten Erfolg. Es gab aber in dieser Ze1t Stimmen, die
behaupten, das Christentum habe seine Hauptgedanken dem Buddhismus entnommen, aber es fehlte auch nicht an negativen
Wertungen des Buddhismus in den intellektuellen Krelsen.
Oswald Spengler wertet den Euddhismus ala Zeichen einer dekadenten Kultur. ~~r ihn 1st Buddhismus;·"eine letzte rein

praktische Weltstimmung muder
Grosstadtmenschen, die eine
'
abgeschlossene Kultur im
8
hatten 11 •

fl

~ucken
/

und

~elne

..

Zukunft vor slch

11

Indienkenntnisse
Die Ber~hrung der Hesse Fam111enm1tglieder mit In-

"
d1en g1bt Hermann Hesse die Moglichkeit,
Indien kennenzulernen. Wahrend seine Familie der c~r1stl1chen Tradition
verhaftet bleibt, versucht Hesse den Sinn des Lebens ausserhalb des Christentums zu f1nden. Er hatte Zugang zu der
B1bl1Jthek seines Grossvaters, Dr. Hermann Gundert

und

"
"
"
hat sicherlich dort Bucher
uber
Indien studieren konnen.
Er schreibt in seiner Aufzeichnung "aber mein Verhaltnis
zum geistigen Indien und Chinatt :
Seit dem Verlassen des Vaterhauses hatte 1ch
keine Beruhrungen mehr mit Indischem, und jene Einflusse blieben ganz unbewusst. Erst im
Alter von etwa 27 Jahren, u als 1ch begann, mich
mit Schopenhauer zu beschaft1gen, stiess ich
w1eder auf 1nd1sche Gedanken, in den folgenden Jahren hatte ich hlufig Begegnungen mit
suchenden Menschen, meist von mehr oder wen1ger theosophischer F!rbung. und fand mich
auch durch sie mehr und mehr auf indische
Quellen gewiesen, lernte eine abersetzung
der Bhagavad Gita kennen und war von da an
in indischen Ideen heimisch. Bald fand ich
auch das Dhammapaddham, von Neumann Ubersetzt, una oidenbergs ~uddhabuch, spater
die Werke von Deussen.
tt

Die Ubersetzungen von Oldenberg und Deussen gaben
Hesse "einen reinen vollen Geschmack und Genuss der 1nd1schen Welt." In Eine Bibliothek der Weltliteratur schreibt

er :
u

!ch las m1t Herzklopfen eine Ubersetzung
der Bhagavad Gita. Es war e1ne schauderhafte Obersetzung, und bis heute kenne
1ch keine w1rklich schone, obwohl ich
mehrere las, aber hier fand ich zum erstenmal eine Korn von dem Gold, das ich
bei d1eser Suche geahnt hatte: 1ch ent~

12

deckte den asiatischen Einheitsgedanken
in seiner indischen Gestalt. 10

"

.

.

Hesse lasst sich nicht nur von den Ubersetzungen
indlscher Werke anregen, aondern auch von den Werken

deut~

~

scher Indologen uber indische Rel1g1onen. Zusammen mit Schopenhauers Gedankenwelt, bekennt Hesse, hatten diese altindischen We1sheiten und Denkarten einige Jahre lang sein
Leben und Denken stark beeinflusst.
u

Hesse las nicht nur die indischen Bucher; er stellte
sie dem deutschen Leser vor. So entstehen die Rezensionen
n

und Buchbesprechungen dieser Bucher. 1912 wird die Bhagavad·
~

n

Ubersetzung von Leopold Schroeder von Hesse rezensiert.

Er glaubt zu erkennen, daas die Bhagavad Gita keine philosophische Lehrtendenz wohl aber eine ethische hat. Mit elner
ft

Prise Humor macht Hesse sieben Jahre spater die Leute, die
in organislerten Verbanden blondes Haar und blaue Augen als
ff

hochste Tugenden des Menschen pflegen, darauf aufmerksam,

..

dass der Dichter der Bhagavad Gita nicht blond und blauaugig gewesen sei.

11

13

Gl!.i.Ube
Hesses Elternhaus besass enge Beziehungen zur protestanischen Theologie and zur Fr8mmigkeit des schwabischen
~

Pietismus. Sowohl Vater wie Grossvater mutterlicherse1ts
~

standen im Missionsdienst in Ind1en. Uber seinen Glauben
schr1eb Hesse;
Ich habe in zwei Formen Religion erlebt, ala
King und Enkel frommer rechtschaffener Protestanten und ala Leser indischer Offenbarungen,
unter denen !ch die Upanischaden, die Bhagavad
Gita und die Reden des Buddha stelle. Und auch
~war kein Zufall, dass ich, inmltten elnes e
echten und lebendigen Chrlstentums aufgewachsen,
die ersten Regungen eigener Rel1g1onsitat in
lndischer Gestalt erlebte. Mein Vater sowohl wie
meine Mutter und deren Vater waren ihr.Leben
lang im Dienst der chrlstlichen Mission in Indlen
gestanden, und obwohl erst in einem meiner Vettern
und mir die Erkenntnis durchbrach, dass es nicht
eine Rangordnung der Religlonen gebe, so war doch
schon in Vater, Mutter und Grossvater nlcht bloss
elne reiche und zlemlich grundliche Kenntnis indischer Glaubensformen vorhanden, sondern
auch
~
eine nut halb eingestandene Sy~pathie fur
diese
lndischen Formen. Ich habe das geistige Indertum
ganz ebenso von Kin~ auf l~ngeatmet und miterlebt wie das Christentum.
Obwohl Hesse ausserhalb der Kirchen und Gemeinschaften
lebte, gab es Zeiten, da er mehr mit dem Christentum sympathi-

.

sierte. Im Mai 1J33 schrleb er: "Aber auch ich sehe nicht eine
~

K1rche sondern das personliche Gewissen fur die letzte Instanz
an.

ft

13

"

I -.

Dach zwanzig Jahren spater schrieb er:'Unser Gewissen 1st

eine hohe Instanz, aber 1ch zweifle daran, dass es immer die
Stimme Gottes sei; und dass ihm elne andere Instanz, der re1ne

14
..

,,

14

Lebenstr1eb gegenubersteht, 1st gewiss ein Gluck".

Aber

ft

der Protestant1smus kann fur Hesse kein Vorblld sein :
Was mlr an den protestantischen Theologen

missfallt, das 1st, dass s1e n1chts zu lehren haben, dass Volk leer lassen und sich
dafUr ohne Kritik und Wiederstand der materiellen Staatsmacht zur Verfugung stellen,
den F~rsten, den Geldgebern, den Generalen,
das tun sie heute, wie sie es immer getan
haben. Man strebt zum Geistigen und endet
bei den Kanonen •••••• und rutscht verantwortungslos in alle Hollen, gegey die man
Fels und Widerstand sein sollte. 5
In

II

Ein Stuckchen Theologie
II

"

Ii
aussert Hesse uber
den
1t

Dreischritt der Menschwerdung das Folgende :
Der Weg der Menschwerdung beglnnt mit der
Unschuld (Paradies, Kindheit, verantwortungsloses Vorstudium) Von da fuhrt er u in
die Schuld, in das Wissen um Gut und Bose,
in die Forderungen der Kultur, der Moral,
der Religionen, der Menschheitsideale. Bel
jedem, der diese Stufe ernstlich und als
differenziertes Individum durchlebt, endet
sie unweigerlich mit Verzweiflung, namlich
mit der E1ns1cht, dass es ein Verwirklichen
der Tugend, ein volliges Gehorchen, ein sattsames Dienen nicht gibt, dass Gerechtigkeit
unerreichbar, dass Gutsein unerf~llbar 1st.
Diese Verzweiflung ftlhrt nun entweder zum
Untergang oder aber zu einem dritten Reich
des Geistes, zum Erleben eines Zustandes
jenseits von Moral und Gesetz ein Vordringen
z~ Gnade und Erlostsein, zu e1ner neuen,
hoheren Art von Verantwortungslos1gke1t,
oder kurz gesagt: zum Glauben.
E1nerle1
»
welche Formen und Ausdrucke der Glaube
annehme, sein Inhalt 1st jedesmal derselbe: dass wir wohl nach dem Guten streben sollen, soweit wir vermogen, dass wir
aber f~r d1e Unvollkommenhe1t der Welt
und fur unsere eigene nicht verantwort11ch
sind, dass wir uns selbst nicht regieren,
sondern regiert werden, dass es &ber unsrem
einen Gott oder sonst ein "Es" gibt, dessen
Diener fEr sind, dem wir uns ~berlassen
d&rfen.

15

'

D1eses Thema 1st be1 Hesse die Losung aller Konfl1kte
nach e1nem entsche1denden ge1st1g-seel1schen Erlebn1s. Es 1st
r

die im Handeln erlebte grundsitzl1che Erfahrung des "Werdens",
durch die man zur Belbstentdeckung und Selbstbefrelung gelan~
gen und des

Erleb~1s

der E1nhe1t erre1chen kann. Es 11egt Hesses

Werken zu Grunde, vor allem in der E~z~hlung S1ddhartha.

-

Hesse leugnete nie den human1s1erenden Einfluss des
Christentums auf dem Lauf der Geschichte. Immer sah er aber
auch e1n faust1sch ausgelegtes Christentum als Ursache von
Hass und Krieg an. Seit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges
»

deutete Hesse den Zustand Europas ala burgerl1che Untergangszeit. Er wollte n1cht mehr ein K~nstler der altb~rgerlichen
Tradition sein. Er konzentr1erte sich auf das Psyc.hologische
im Seelenleben der

Geg~nwartamenschen

Er sah den Ausweg in

der Kontemplation 1nd1scher Ph1losoph1e. Der »entrale Satz
des Glasperlenspiels war Hesses Glaubenssatz: "Du sollst dich
nicht nach e1ner vollkommenen Lehre sehnen, sondern nach einer
Verkollkommung deiner selbst. Die Gottheit 1st in dir, nicht
in Begr1ffen und BQchern." Von daher gelten Hesse auch christ11che, islam1sche, h1nduistische und buddhistische Grundsatze
"
gleich.

16

Stellungnahme zum Buddhismus
Hesse geht es nicht um die Gedanken Buddhas, die

.

er teilweise ablehnt, sondern um das Leben Buddhas. Budda
~

war fur ihn Symbol des voalkommenen Menschen, der des Gottlichen in sich bewusst geworden und der es zu
chen

~ucht.

verwirkli~~1

Er betrachtet den Buddhismus als den Prote-

stantismus des alten Indian. In einem Brief am 10.Februar
1921 an Lisa Wenger schrieb er:
Die Lehre Buddhas war manche Jahre lang
eigentlich mein Glaube und e1nziger Trost,
4
nur allmahlich
ver 11. nderte sich meine Einstellung, und Jetzt bin ich nicht mehr
Buddhist, wie uberhaupt der Sinn der Vielg8tterei, erst in neuerer Zeit mir allm!hlich aufzugehen begann. Ich sehe jetzt
den Buddhismus im Verhaltnis zum Brahmanentum etwa so an wie die Reformation im
Verh~ltnis zur Katholischen Kirche. Ich
bin Protestant und habe ala Kind fest an
den Wert und Sinn der Reformat,lon geglaubt,
sogar eln Hanswurst wie der Konig Gustav
Adolf wurde uns ja ala Held und grosser Geist
gepriesen. Erst sehr spHt merkte.ich, dass
die Reformation zwar eine sehr hubsche
Sache war, und dass die Gewissenhaft1gkeit
des Protestanten im Vergle1ch mit Ablasshandel etc. sehr edel und r&hml1ch war,
dass aber die Protestantische Kirche nienand etwas bot, und dass 1m Protestantismus und seinen Sekten eine gerH~rl1che
Kultur der M1nderwert1gkeitsgefcrhle getrieben wurde. Ebenso, oder 4hnl1ch, sehe
ich jetzt den Buddhismus, der die Welt
ohne Gotter rein vernunft1g ansieht und
das Hell allein im Geistigen sucht, wle
elne Art sch8en Pur1tan1smus an, der aber
in seiner Einae1tigke1t erstickt und m1ch
mehr und' mehr doch wieder enttlluscht hat. 17
~

~

~

~
Hesse glaubt nicht an e1ne Zukunft fur
den Buddh1s-

mus in Europa. Er beruhigt seine Zeitgenossen: "Es gibt

17

• deutsche Professoren, welche etwas wie
zahlreiche nervose
ij

elne buddh1st1sche Uberschwemmung, einen Untergang des
»

geistigen Abendlandes befurchten. Das Abendland wird jedoch nicht untergehen, und Europa wird nie ein Reich des
Buddhismus werden." 18
Indienreise
Anfang Septemb'er 1911 trat

~ease

mit dem Maler Hans

Sturzenegger eine Reise nach H1nter1nd1en an. Es war in
einer Zeit, in der in Europa sich eine Stimmung der "Kul,,

ff

turmud1eke1t" abzelchnet. Wahrend der Reise hat er Colombo, Penang, Singapur und Sumatra besucht. Er hatte die
Mbglichke1t, den Urwald zu erleben. Aber die ~rosse Verzauberung

durc~

tt

das Primltlv-Ursprungllche fand bei ihm

"
~
nlcht statt. Er ausserte
sich damals daruber
:
Der Europaer, der mit anderen als gesch~ft
lichen Absichten nach den ~ala11schen Inseln
r!hrt, hat stets, und auch wenn er gar nicht
auf Erf&llung hoffte, als Hintergrund seiner
Vorstel 1 ungen und Wunsche die Landschaft und
die prim1 ti ve Paradiesunsch1.1ld elner van Zanteschen Insel. Reine Romantiker werden dleses
Paradles gelegentlich auch finden und eine
Welle, bestochen und der gutartigen K1ndl1chke1 t der meisten ~alaien, Teilhaber an einem
kostlichen Urzustand zu sein glauben. Mir 1st
der volle Genuss einer solchen Selbstt£uschung
· nie geworden, aber einen kleinen weltfernen
Kampong habe 1ch doch gefunden, wo ich eine
Zeitlan3 1m Urwalde zu Gast war, wo mir wohl
und heimisch wurde und der in meiner Erinnerung die ganze Wald-und Stromwelt von Sumatra
kristallisiert und ausdruckt.19
tt

Das troplsche Klima bekam ihm nicht gut
bang auf Sumatra notierte er:

In Palem-

Seit einem Monat ohne Post,

18

fiebernd von Schlafloslgkelt, ermudet vom Leben der sonderbaren Stadt, von der Hitze und dem Mangel an Badern
erschlafft, hatte ich mir einen Platz auf dem ch1nes1schen Dampfer 'Maras' bestellt."

20

Hesse fuhr nach ~inga-

• und trat von dort die Heimreise an. Sein Gepur zuruck
sundheitszustand wurde n1cht besser, so konnte er die
h

Malabarkuste-das Geburtsland seiner Mutter-nicht besuchen.
Seine letzte Unternehmung war die Besteigung der hochsten
h

Erhebung der Insel. Obwohl die fernostliche Landschaft

..
"
ihn entzuckte,
dammerte
auch die Erkenntnls, dass er ver,
"
urteilt war, e1n tremdl1ng
zu bleiben. Er schrieb daruber:
\l

Diese Urlandschaft sprach starker zu mir
als alles, was ich sonst von Indien gesehen ~abe. Die Palmen und die Paradiesvogel,
die Reisfelder und die Tempel der reichen
K~nstenst!dte die von Fruchtbarkeit dampfenden Taler der troplschen Niederungen,
das alles, und selbst der Urwald, war sch3n
und zauberhaft, aber es war mir immer fremd
und merkw&rdig, niemals ganz nah und ganz
zu eigen. Erst hier oben in der kalten Luft
und dem WolkengebrAu der rauhen H8he wurde
mir vollig klar, wie ganz unser Wesen und
unsere n8rdl1che
Kultur in rauheren und
tt
armeren Landern
wurzeln. Wir kommen voll
Sehnsucht nach dem Suden und Osten, von
dunkler, dankbarer Heimatsahnung getrieben,
und wlr ~inden hier das Paradies, die F~lle
und reiche Upp1gkeit aller nat~rlichen Gaben,
wir finden die schl1chten,einfachen, k1ndl1el
chen Menschen des Paradieses. Aber wir sind
h1er fremd und ohne B~rgerrecht, w1r haben
l~ngst das Paradies verloren, und das neue,
das wir haben und bauen wollen, 1st nicht
am Aquator und an den warmen Meeren des
Ostens zu finden, das llegt in uns und tn
unserer e1gnen nordl~ndischen Aukunft.2
~

Diese Aussage macht deutlich, dass Hesse die Welt
bere1st, um sich selbst zu erkennen. Er 1st zwar auf der

19
Suche nach Selbstverwirklichung, besitzt aber eln bewusst~

sein, das nlcht viele Verzwelflungsmomente enthalt. Er geht

..

.

,.

in die Welt auch nicht mi t dem Ge.fuhl, etwas vollig Un bekanntea kennenzulernen. So 1st seine Indienrelse nur elne
blosse

und kann nicht ala B1ldungsre1se

B~s1cht1gungsreise

•
angesehen werden. Dass diese Reise eine Enttauschung
wurde,
II
••
1st genugend
bekannt. Seine Elndrucke
slnd in dem Bericht

Aus Indlen und den spateren Abhandlungen (1911), Besuch
aus Indian (1922) q.I?-9.. Erlnnerungen an Indien ( 1916) festgehal ten.

.

"
Wahrend
der Reise interesalert Hesse der religiose
Aspekt

me~r

als die sozialen und politischen Probleme des

kolonisierten Asiens. Erst in Kandi hatte er die Moglichkeit, einen

b~ddhiatischen

Tempel zu besuchen. In diesem

Felsentempel besichtigt er auch eine Freskenwand mlt Darstellungen aus der Buddhalegende.
Indienbezogene Werke
Siddhartha 1st nlcht Hessee erstes Werk, dass sich
auf Indien bezieht.

-

190~

q
~
veroffentlicht
er die Erzahlung

Anton Schlevelbeyn's ohn-freyw1111ge Heisse nacner Ost22
u
Indien~.
Erzahlt wird die Geschichta eines Mannes, der
~

von seiner Frau uberllstet und auf einem Schiff weggeu

schickt wird, damit er sein Leben andert. Ala er in Batavia ankommt,

bege~net

er dort Indern. Er betrachtet

sie ala prim1t1v, unmenschlich und sogar teufllsch. Anton

20

hat manche ungluckliche
Erlebnisse und kehrt endllch ala
"

•
guter Christ nach Hause zuruck.
Hier will Hesse die Vor"
stellungen und Vorurteile des christlichen Europaers
des
~

siebzehnten Jahrhundert uber die Nicht-Christen darstellen •
•
Er krit1s1ert 1ndirekt den Alle1ngult1gke1tsanspruch
der

.

"
Christen gegenuber Anhangern
anderer Glaubensformen.

Im Jahr 1907 ver~ffentlicht Hesse Die Legende vom
~
23 Diese Erzahlung
"
Indischen Konig.
1st von einer Vorlage
H

der 1nd1schen Literatur beeinflusst. Hesse erzahlt von
einem indischen Konig
" auf der Suche nach Wahrheit. Zuerst
w1rd er von zwei Brahmanen beraten, dann gelingt es ihm,
durch Meditation einen Zugang zur Wahrheit zu finden. Der
~

Anfang der Legende, wo davon die Rede 1st, d1eser Konig
sei

Ja~rhunderte

Budd~a

vor dem Auftreten des grossen Gotama

ala Herrscher geweiht warden, erinnert uns an die

Bodhisatva Legenden, in denen es auch um das Leben Buddhas
in verschiedenen Gestalten geht, bevor er auf der Welt
als Gotama Buddha erscheint. Die Skizz1erung des Lebens
vom 1nd1schen Kb'nig hebt den Gedanken 1nd1v1duellen Entwicklung in Bezug auf den Glauben hervor, der in Siddhar~

erwe1tert wird.

,,

Zwei Jahre nach der Hinterindienreise veroffentlicht
"

Hesse die Erzahlung Robert Aghion.

24

w

Hier steht e1n Englan-

der im M1ttelpunkt, der ala Missionar nach Indien reist, dart

21
H

aber seine m1ss1onar1sche Tat1gkeit aufgibt, nachdeT er mit
dem Volk eng in Kontakt getreten 1st. Langsam kowmt er in

"
Beruhrung
mlt den Menschen und deren Leben. Er sieht e1n,
dass die Inder kein parad1es1sches Naturvolk sind und seit
U

A

e1n1gen tausend Jahren schon Gedanken und Gotter, Kunste

"
und Religionen besassen. In dieser Erzahlung
wlrd wieder
die Missionisierung in Frage gestellt. Alle Rellgionen der
"
~.
tt
Welt haben ehrwurdige
Werte, deshalb uoernehmen
fur
Hesse

die Mlsslonare eine Tatigkeit, die keineswegs einer toleranten Haltung entspricht.

SIDDHARTHA
Entstehung
Voraussetzung zur Entatehung Siddharthas waren, wie Hesse
in einem Brief vom 5. Februar 1923 schrieb, "nicht bless drei
Jahre voll Arbeit und schwerem Erleben, sondern auch mehr ala
u

~

zwanzig Jahre einer 1nn1gen, vielfalt1gen Beschaftigung mlt
ostasiatlscher Weisheit."
Hesse begann mit der Niederschrlft im Februar 1920. 25
Der erste Tell, bis zu dem E1nschn1tt, wo Kamala auftritt,
verweist in die Nachbarschaft des "Marchena'', und erschien
zunachst
in der Neuen Rundschau. Der zweite Tell, wo Siddhar"
tt

tha den Tod im Wasser sucht und plotzlich seinen Freund Govin·-a9-:....

da neben sich f1ndet, entstand 1m November 1920. Dann trat eine
h

Pause von fast anderthalb Jahren ein, Hesse sagt daruber in
dem Tagebuch des Jahres 1920:
Seit vielen Monaten liegt mein indischer Homann, mein
Falke, meine Sonnenblume, der Held Siddhartha da, bei
einem m1ssgluckten
Kapitel abgebrochen - 1ch kann mich
"
des Tages noch so wohl erinnern, wo 1ch sah, daas es
nicht weiterging, dass 1ch warten, dass etwas Neues
dazu kommen mnssel Er begann so schBn, er gedieh so
geradlin~g ~ und pl~tzlich war es ausl Die Kritiker
und Literaturh1storik~r aprechen in diesen Fallen
vom Nachlassen der Krafte, vom Vers1egen der Stimmung, vom Verlieren der Konzentration - man lese
irgendeine Goethe-B1ograph1e mit 1hrem Trottelhaften
Anmerkungen nacht26
p

Hesse gab als Grund fur die Unterbrechung folgendes an:
Nun, in meinem Fall 1st die Sache einfach, in
meiner 1nd1schen Dichtung war es glanzend gegangen, solange 1ch dlchtete, was 1ch erlebt

23
hatte. Die Stimmung des jungen Brahmanen,
der die Weisheit sucht, der s1ch plagt und
kasteit. Als ich m1t Siddhartha dem Dulder
und Asketen zu Ende war und Siddhartha den
Sieger, den Jasager, den Bezw1nger dichten
wollte, da ging es nicht mehr. !ch werde
ihn dennoch welter dlchten, einmal, am Tag
der Tag~ ... und er wird doch ein Sieger
werden. 1
Die Unterbrechung dauerte etwa zwanzig Monate, in
denen Hesse m1t Hilfe

ph1loaoph1sc~er

Studien, Meditation

ff
"
und YGga-Ubungen
sich auf die Vollendung der Erzahlung
vor-

bereitete. Im M'rz 1922 nahm er die Arbelt\wieder auf. Im
28
Mai 1922 wurde daa Werk vollendet.
Unterm 10. August 1922
schrieb Hesse an Rolland :
Nach bald drei Jahren 1st nun endlich mein
Siddhartha fertig geworden. Er wird im Winter
ala Buch erscheinen. S1e werden ihn dann sogleich erhalten. Der erste Tell des Buches
Bleibt Ihnen gewidmet, den zweiten habe ich
einem Vetter von mir gewidmet, der seit Jahrzehnten in Japan lebt, v6llig in den Gedanken des Os~~ns zu Hause, und mir besonders
nahesteht.
Inhal t
Siddhartha 1st ein Brahmanensohn, der innerlich unbefriedigt 1st. Er empfindet den Widerspruch zwischen Leben und Lehre der Brahmanen. Einerseits bewundert er die
hohe

Weis~eit

der Upanisads, die ihn uber den Atman beleh-

ren :

•
Gewlss, vlele Verse der he111gen Bucher,
zumal in den ~panishaden des Samaveda, sprachen
von diesem Innersten und Letzten, herrliche
Verse. 'Deine Seele 1st die ganze Welt',
stand da geschrieben, und geschrieben stand,
dass der Mensch im Schlafe, im Tiefschlaf,

24

zu selnem innersten elngehe und 1m Atman
wohne. Wunderbare Weisheit stand in diesen Vereen. alles Wiesen der Weisesten
stand hier in magischen Worten gesammelt,
rein wie von Blehen gesammelter Honig.
Nein, nlcht gerlng zu achten war das Ungeheure an Erkenntnis, das hier von unzahlbaren Geschlechterfolgen we13 r Brahmanen gesammelt und bewahrt lag. 0
Andererse1ts ze1gt er s1ch unbefriedlgt von der praktischen

"
Lebensfuhrung
der Brahmanen. Er sucht einen anderen Weg, zu
einem Erleben, das

~it

-

jenem hochsten Erkennen im Einklang

1st. Er m8chte Wissen und Erleben zu elner Einheit verbinden. Er vermag das nicht in der Weise des Upanisads. Deshalb
befreit er slch vom Elternhaus und dessen religl~sen Kbnventionen.
Siddhartha schliesst slch

~it

seinem Freund Govinda

einer Gruppe wandernder Asketen an, die damals in einer Waldsiedlung wohnten und sich Sarnanas nannten. Bel den asketischen
Samanas hofft er, das

'\~rosse

Gehe1mn1s 0

,,

,

das helsst die Uber-

•
windung der Wunsche
und Trlebe zu erfahren. Er lernt bei ihnen
u

•

die Kunst der Medi tat1on und die vollig Beherrschung des K6·rpers.
£r totete seine Sinne, er totete seine Erinnerung, er schlaprte aus seinem Ich in
tausend fremde Gestaltungen, war Tier, war
Aas, war Stein, war Holz, war Wasser, und
rand sich Jedesmal erwachend wieder, Sonne
schien oder Mond, war wieder Ich, schwang
im Kreislauf,
fuhlte Durst nberwand den
••
Durst, fuhlte
neuen Durst. 31
Er entflieht dem !ch, um das Selbst zu finden. Aber der Er-

folg ble1bt aus. Govinda will zu Gotama Buddha ziehen. Siddhartha 1st bereit, mit ihm zu gehen, obwohl er nicht glaubt, dass

25
die Lehre des Buddhas ihm Gwwinn bringen konne. Er glaubt
nicht mehr an den Wert des Lernens. Als Govinda die Pre~

#

digt Gotama Buddhas gehort hat, schliesst er s1ch den Jungern des Erhabenen an; Siddhartha jedoch verhalt sich ab-

-

lehnend und lasst Govinda bei Gotama Buddha zuruck.
Er
"
zieht allein welter.
Siddhartha kehrt nun allen religios-idealistischen
p

Lehren den Rucken und wendet sich jener mater1ellen Welt
zu. Er ergibt sich den Freuden des Reichtums und will Kauftt

mann werden, um die Liebe Kamalas, der schonen Kurtisane,
zu gewinnen. Er lernt bei dem erfahrenden Kaufmann Kamaswami, an den Kamala ihn empfohlen hat, und erweist sich
als ein guter Schuler. Eines Tages ste1gt aus seiner Seele
der eymbolische Traum vom toten Vogel auf, der ihm erst die
ganze Hoffnungslosigkeit und Leere seines jetziges Lebens
zum Bewusstse1n bringt. Der Ekel, das Gefuhl
"
der Leere, legt
dann endl1ch wieder das Denken in ihm an :
Finster begab sich Siddhartha in einen Lustgarten, der ihm geh&rte, verschloss die Pforte,
setzte sich unter einen Mangobaum nieder, f~hlte
den Tod im Herzen und das Grauen in der Brust,
sass und spdrte, wie es in ihm starb, in ihm
welkte, in ihm zu Ende ging. Allmahlich sammelte
er seine Gedanken und ging im Geiste nochmals
den ganzen Weg seines Lebens, von den ersten
Tagen an, auf welche er sich besinnen konnte 32
~

Erst jetzt kommt ihm die klare Erkenntnis, dass sein ganzes
Leben ale Kaufmann nur e1n Spiel gewesen 1st. Diese Einaicht
fuhrt zu einem Entschluss, die Stadt und alles, was er bes1tzt, zu verlassen.

26
An
~

.

dem Fluss findet aer neugeborene Siddnartha e1ne

Wohnsta~te.

Er lebt dart mit aem alten Fahrmann Vasudeva,

einem Weisen. Mit Vasudeva hort Siddhartha auf die Stimme
des Flusses. Seine T~t1gke1t 1st, Leute uberzusetzen. Er
nringt den Weltmenschen, dle er ans andere Ufer rudert,
seelische Hilfe und Trost. In diesem Leben gewinnt S1ddhartha aen inneren Frieden. Aber er hat die hochste
Vollendung noch nicnt erreicht.
Kamala flieht mit ihrem Sohn zu Buddna. Unterwegs

"
wird ale von einer Schlange gebissen und in die Hutte
Vasudevas getragen. Sle

~tirbt

una der

So~n

bleibt be1 Sid-

dhartna zuruca. In der Liebe zu d1esem Sohn wird Slddharq

tha ein Kindermensch. Der $oc1n 1st aber trotzig, emport
sicn gegen den Vater und lauft end~lcu 1n wildem Trotz
da~on.

Es dauert lange, bevor Siddhartha den Frieden wieder-

finden Ka:rm. Ala er in tlet°er Verzweiflung den Toa sucnt,
kommt die Befre1ung. Der Flues lenrt ihn die ewige Wiederkehr

und

die Einneit alles Lebens:

Slddhartha schaute ins Wasser, una im ziehenden Wasser erschienen inm Bilder: sein
Vater erscnlen, elnsam, um den Sonn trauernd, er selbst erschien, elnsa~, aucn er
mlt den l::SaLJ.aen aer Sehnsucht a.n den rernen
Sohn gebunden: es erschien sein Sohn, einsam auch er, der Knabe, sturruena, jeder auf
sein Ziel gerichtet, jeder vom ~iel beaeaaen,
Jeder le1dend. Der Fluss sang m1t e1ner Stimme
des Leidens, sehnlich sang er, aehnlich floss 33
er selnem Ziele zu, Klagend Klang seine Stimme.

27
Buddhistische Elemente in der Erzahlung Siddhartha
In Slddhartha taucht mehrmals die Skepsis gegentt

uber dem Buddhismus auf, trotzdem werden ein13e buddhistische Gedanken h1er aufgenommen. Die Anschauung vom Leben alles Dase1ns liegt dem gesamten Gedankenkreis des
Buddhlsmus zugrunde. Die vier he111gen Wahrheiten des
Buddhismus handeln vom Leiden, vom Entstehen des Le1dens,
von der Aufhebung des Leidens, und vom Wege zur Aufhebung des Leidens. In Samyutta Nikaya verkllndet Buddha:
«

Und was, i~r Junger, habe ich euch verkundet? Was das Leiden 1st, ihr Junger,
habe 1ch euch verkundet.
Was die Entste"
hung des Leidens 1st, ihr Junger, habe
ich euch verkundet. Was die Aufhebung
des Leidens lat, ihr Junger, habe 1ch
•
euch verkundet.
Was der Weg zur Aufhebung des Leid~ns 1s~ 4 1hr Junger, habe
ich euch verkundet.
~

Immer 1st es das Wort "Leiden", das den Grundton des buddh1stlschen Denkens anglbt.
Dieses

"

Erza~lung

budd~istische

Element spielt beim Aufbau der

Siddhartha eine Rolle. Im ersten Kapitel beginnt

Siddhartha "unzufriedenheit" in sich zu nlhren. Sein "Geist
"
Q
war nicht begnugt,
die ueele
war nicht ruhig, das Herz nicht
gestillt• 35 "so waren Siddhartha Gedanken, dies war sein

I

Durst, dies sein Leiden 11 .3 6 Siddhartha nimmt die erste he1~

I

I
I
I
I

I

.

lige Wahrheit uber das Leiden zur Kenntnis. Im zwelten_Kapitel lernt

Slddha~tha

durch das Leben mlt den Samanas die

zwelte Wahrhelt Uber die Entstehung des Leldens kennen. "Er
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glng den Weg der Entselbstung durch den Schmerz, durch
ft

das fre1w1111ge Erlelden und Uberw1nden des Schmerzes,
des Hungers, des Durstes, der Mud1gkeit 11 • 37 Im dritten
Kapltel lernt Siddhartha die dritte Wahrheit Uber die
Aufhebung des Leidens kennen. Er trifft Gotama, der "die
Lehre vom Leiden, von der Herkunft des Le1dens, vom Weg
zur Aufhebung des Leidens lehrte ... 38 Im vierten Kapitel
erkennt Siddhartha dle v1erte heilige Wahrheit, namlich
den Pfad, der zur Aufhebung des Leidens fuhrt:
Siddhartha schlug die Augen auf und sah
um sich, ein Lacheln erfdllte sein Gesicht, und tiefes Gefdhl von Erwachen ·
aus langen Traumen durchstromte ihn bis
in die Zehen. Und alsbald lief er wieder,
lief rasch, wie ei3 Mann, welcher weiss,
was er zu tun hat. 9
Ala Buddha neunundzwanzig Jahre alt war, verliess
er seine Famllie und zog als Asket Gotama hlnaus, um die
~

Erlosung zu suchen. Er verbrachte sieben Jabre in Fasten
h

und Ubungen des Sich-Versenkens. Zuletzt liess er von dem
Fasten und der Selbstkastelung ab. Unter elnem Bodhi-Baum
erlebte er die Versenkung, in der lhm die erlbsende Erkenntn1s des Frelwerdens von der Wiedergeburt zuteil wurde. Das
Besondere der Lehre Buddhas beateht darin, dass er die Selbstpelnigung wle den Lebensgenuss verwirft. Buddha verkundet:
~

Zwei Extreme gibt es hier, ihr Manche, denen
derjenige, welcher der Welt entsagt hat, slch
nlcht hingeben soll. Welche zwel? Das elne 1st
die auf Sinnenfreuden gerichtete Hingabe an
die Lust, die 1st niedrig, roh, gemeln, unedel
und zwecklos; das andere 1st Hingabe an Selbst-
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~

qualerei, die 1st leidvoll, unedel und zwecklos. 40
Buddha vertrat die Ans1cht, dass weder Hlngabe an die Sinnes"
,.
genusse, noch e1ne ubertriebene Selbstpe1n1gung zum Nirwana
fuhrt. Siddhartha hat die Selbstpe1n1gung so wie den Lebensgenuss erlebt:
Siddhartha schenkte sein Gewand einem armen
Brahmanen auf der Strasse. Er trug nur noch
die Schambinde und den erdfarbenen ungen!hten
Uberwurf. Er ass nur einmal am Tag, und niemals Gekochtes. Er fastete funfzehn Tage. Er
fastete achtundzwanzig Tage. Das Fleisch
schwand ihm von Schenkeln und Wangen. Heisse
Traume flackerten aus seinen vergrosserten
Augen, an seinen dorrenden Fingern wuchsen
lang die Nagel ~nd am Kinn der trockene,
struppige Bart. 1
Hier erlebt S1ddhartha die geistige Welt der Askese, der
Unterdruckung des Phys1schen. Aber nach einem Aufenthalt
~

bei den Samana lehnt er die ubertriebene Selbstpe1n1gung
ab. Danach hat er das sinnliche Leben erlebt:
Siddhartha hatte gelernt, Handel zu treiben,
~·
,,
Macht uber
Menschen auszuuben,
oich m1 t dem
Weibe zu ~ergnugen, er hatte gelernt, sch~ne
Kleider zu tragen, Dienern zu befehlen, sich
in wohlriechenden wassern zu baden. mr hatte
gelernt, zart und sorgf!ltig bereitete Speisen
zu essen, auch den Fisch auch Fleisch und Vogel,
Gewnrze und Sussigkeiten, und den Wein zu trinken, der trage und vergessen macht. Er hatte
gelernt, mit w&rfeln und auf dem Schachbrette
zu spielen, T£nzer1nnen zuzusehen, sich in der
s!nfte trage~ 2 zu lassen, auf einem weichen Bett
zu schlafen.
Das Zusammenleben mit Kamala und den Kindermenschen br1ngt
1hn zu der Erkenntnis, dass die H1ngabe an die Sinnesgenusse
alle1n nicht welter zum Ziel fuhrt:
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Auch damit schloss er ab, auch das starb in
1hm. Er erhob sic~ nahm Abschied vom Mangobaum, Abschied vom Lustgarten.tt Da er den Tag
ohne Speisen geblieben war, fuhlte er heftigen
Hunger, und dachte an se1n Haus 1n der Stadt,
an sein Gemach und Bett, an den Tisch mit den
Speisen. Er l!chelte made, sch~ttelte sich und
nahm Abschied von diesen Dingen.43
Buddha predigt einen mittleren Weg eines massvollen
Weltentsagens:

"
Und welches, ihr Manche,
ist d1eser Weg in der
Mitte, den der Vollendete erkannt hat, der das
Auge auftut und den Geist auftut, der zur Ruhe,
zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Nirwana
f~hrt. Es 1st dieser heillge, achtteilige Pfad,
der da heisst: rechtes Glauben, rechtes Entschliessen, rechtes Wort, rechte Tat, rec~tes
Leben, rechtes ~treben, rechtes Geaenken, rechtes
Sic~versenken.

4

Siddhartha lehnte die zwe1 Extreme ab, und folgt am Ende dem
mittleren Weg:
Ala sie am Ufer anlegen, half er ihm das Boot
an den Pflocken festbinden, darauf bat ihn der
~
"
Fahrmann,
in die Hutte
zu treten, bot ihm Brot
und Wasser, und Siddhartha ass mit Lust, und
ass mit Lust auch v~g den Mangofruchten, die
ihm Vasudeva anbot.

.,

blieb bei dem Fahrmann und lernte
das Boot bedienen, und wenn nichts an der
Fahre zu tun war, arbeitete er mit Vasudeva
im Reisfelde, sammelte Holz, pflUckte die
Pisangb!ume. Er lernte ein Ruder zimmern,
und lernte das Boot ausbessern, und K8rbe
flechten, und war fr~hlich uber alles; was
er lernte, und ~5e Tage und Monate liefen
schnell hinweg.
Sidd~artha

,.

L.R. Shaw hat an d1eser Stelle behauptet:
Vasudeva's function is to teach Siddhartha
Buddha's "eight means of livelihood," the
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occupation which, under the guidance of a
maker of the crossing, will bring him knowledge of the virtues necessary for the fi~'l
stages in his passage to the other shore.

Buddha erlangt se1n Wiesen aus eigener Kraft, Er
glaubt, der Erkennungsprozess 1st in sich selbst vorangegangen. Man muss alles selber erleben und erkennen.
"Ich selbst habe die Erkenntnis erlangt, wessen Ang~nger
sollte ich mich nennen? Ich habe keinen Lehrer, ich bin
•
der unvergleichliche Lehrer. "48 Buddha verkundet:
Accept not because it is a report, not because
it is a tradition, not because it is so said
in the part, not because it is give~ from the
scripture, not for the sake of discussion, not
for the sake of a particular method, not for
the sake of careful consideration, not for the
sake of forbearing with wrong views, not because it appears to be suitable, not because
your preceptor is a recluse, but if you yourselves understand that this ls so meritorious
and blameless, and, when accepted, is for be 49
nefit and happiness, then you may accept it.
~

Siddhartha hat ein grosses Misstrauen gegen das Uberlieferte. Er kann die Praxis der Brahmanen nicht @ejahen.
Die Waschungen reinigen seiner Meinung nach nicht die Sunde,
stillen nicht den Geistesdurst. Er fragt sich, wo die Brahmanen sind, denen es gelungen war, dieses tiefe Wiesen auch
zu

1

leben'. Er erreicht die Ganzheitserfahrung nicht durch

die Unterweisung eines Lehrers. Er setzt seine Wanderschaft
fort, n1cht um eine andere bessere Lehre zu

er~eichen:

Ich will mich n1cht.mehr toten und zerstukken, um hinter den Tr~mmern ein Geheimn1s zu
finden. Nicht Yoga-Veda mehr soll mich lehren,
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noch Atharva-Veda, noch die Asketen noch
lrgend welche Lehre. Bel m1r selbst will
lch lernen, will ich Schuler se1n, will
ich mich 5ennenlernen, das Geheimnis S1ddhartha. 5
·

.

w

Siddhartha kommt, w1e Gotama Buddha, zu der Uber-

•
zeugung, ke1nem wird Erlosung
zuteil durch Lehre. Govinda,
im Gegensatz zu Siddhartha, hat grundsatzlich
das gleiche
'
Ziel wie Siddhartha, nur sein

~eg

1st e1n anderer. Er 1st

kein Eigener, der aus sich selber Bewegter 1st, sondern
einer,der sicb~einar. ·Autorit~t unterwlrft. w!hrend Siddhartha am Ende die Wahrheit findet, kann Govinda die

..

..

.,

Erlosung nicht erlangen. Mark Boulby kommt uber Siedhartha und Govinda zu folgendem Schluss:
So Siddhartha concludes with the confrontation of the two 'friends', two students of
the eternal, the one who, by turning his
back not only upon family but also upon
teacher and tradition, by bursting into
the vast ~ithout alone, has found serenity and wisdom, the other who has failed
because he remained with the other monks
within the grove of Jetavana, celibate
1
within the walls of the spiritual Academy. 5
In der Lehre Buddhas findet man, dass Liebe eine
der Ursachen von Leiden sel. Buddha verkundet
im Dhamma"
padha:

,.

Aus Liebe wird Leid geboren. Dies, ihr Manche,
1st die he111ge Wahrheit vom Leiden; Geburt
1st Leiden, Alter 1st Leiden, Krankheit 1st
Leiden, Tod 1st Leiden, Mlt Unllebern vereint
sein 1st Leiden, von Llebern getrennt sein
1st Leiden, ~1cht erlangen, was man begehrt
1st Leiden. 5
Die Liebe,_der sich der fruhere Siddhartha so unfahig ge-
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.

h

fuhlt hatte, wird ihm endlich geachenkt, als ihm Kamala
~

aeinen Sohn zu vaterlicher Sorge hinterlasst. Dieser weckt
in 1hm, was er an den Kindermenschen als das Begehrenswer-

.,

teste erachtet hatte, die blinde, toricht einsichtslose,
ganz und gar nlngegebene Leidenschaft des Liebhabens, die
eben well sie blind und tbricht 1st, tiefes Leid f~r ihn

"

~erauffuhrt:

Reich und gldcklich hatte er sich genannt,
als der Knabe zu ihm gekommen war. Da indessen die Zeit hinfloss, und der Knabe
fremd and finster blieb, da er ein stolzes
und troziges Herz zeigte, keine Arbeit tun
wollte, den Alten keine Ehrfurcht erwies,
Vasud.evas Fruchtbaume beraubte, da begann
Siddhartha zu verstehen, dass mit seinem
Sohn nicht Glack und Friede zu ihm gekommen war, sondern Leid~und Sorge. Aber er
liebte ihn, und 11eber war ihm Leid und
Sorge der Liebe, ala Ihm Gl6Q~ und Freude
ohne den Knaben gewesen war.?
Aber der Knabe, den er gewinnen will, entzieht sich ihm und
lauft ihm davon. Das bringt ihm Verzweiflung.
Buddha predigte die Regel des Karmas. Im Dialog M111ndapanha wird verk~ndet "Die Tat 1st der Wesen Besitz,
die Tat 1st das Geschlecht, dem s1e verwandt sind, die Tat
1st ihre Zuflucht". 54 W1e Baume
verschieden sind je nach der

Verschiedenheit des Samens, glaubt Buddha, so sind Charakter

-

und Schicksal der Menschen verschieden. Das hangt ab von den
Taten, deren Folgen ale ernten, und von der Gesinnung, aua
der jene Taten fliessen, Wir finden immer den durch das Karma
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durch Verdienst und Schuld zusammengeschlossenen Kreis,
der immer wieder sich erneuernden Existenz, mit einem Rad
h
"
verglichen, das in sich selbst zurucklauft.

Die Regel des Karmas sehen w1r auch in Siddhartha.
Siddhartha versucht, sich um seinen Sohn zu kummern,
da"
durch kommt er zu der Erkenntnis, dass er nichts von dem
w

Schicksals seines Sohnes abnehmen konne. Dies entspricht
der Regel des Karmas, die streng

individualistisch~ist.

.

~

Der einzelne vollbringt e1ne Tat, der einzelne tragt da-

-

fur Verantwortung, der einzelne erntet dafur den Lohn.
Leroy R. Shaw schreibt daruber das Folgende;
Thus it happens that in becoming a father
himself, trying to predict his son's life
as his father had once tried to predict
his, Siddhartha also becomes a r~presenta~
tive of that world which is never acceptable
to those who find it imposed upon them at
their birth. The revolving cycle of time has
described a full circle, therefore, and the
truths of Buddha begin to reveal themselves
again in the life of the son. Like his father
before him, the young Siddhartha runs awa5
to search for his own way into salvation. 5
Die buddhistlsche Weltdeutung sieht menschliches
Leben von der Geburt bis zum Tode ala eine notwendig Verbundene Kette von Leiden; die Seele kann diesem Mechanismus nicht entrinnen, denn auch der Tod bedeutet nicht Ende,
sondern Wiedergeburt zu neuem Leiden in endlosem Wechsel,
Die Quelle aller Leiden und der Grund der Wiedergeburten
11egen aber im Durst nach dem Leben, in der Begierde nach
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Gluck. Daher lehrt Buddha, wie man vom Kreis der Wieder-

•
geburt erlost
werden kann. Im Nichtsein

d~s

•
Nirwana konne

der Mensch ewige Ruhe vom Leiden erlangen, indem er die
Begierden in s1ch uberwindet, nicht durch Flucht davor,

•
sondern durch 1hre Aufhebung und Uberwindung
in der rechten
Meditation, in der restlosen Beherrschung seiner selbst.
Nach buddhistischer Anschauung vergeht das Bewusstsein des Lebenden und entsteht immer wieder neu. Der Mensch
darf sich nicht m1t dem zufrieden geben, was er 1st. Er
muss wiedergeboren, in seinem Bewusstsein erneuert werden,
damlt er den in 1hm innewohnenden Geist besser

ver~irk-

lichen kann. Siddhartha unternlmmt in der Samanaperiode
eine Art Seelenwanderung auf geistigem Weg. Er verwandelt
sich Ln einen Reiher, und seine

~eele

kehrt gestorben,

verwest und zerstaubt zuruck, nachdem er den truben Rausch
h

des Kreislaufes geschmeckt hatte:
~

"

56

~

Vom Altesten der Samanas belehrt, ubte Siddhartha Entselbstung, &bte Versenkung, nach
neuen Samanaregeln. Ein Reiher flog Uberm
Eambuswald und Siddhartha nahm den Reiner
in seine ~eele auf, flog uoer Wald una ~e-·
birg, war Reiher, rrass Fisune, hungerte
Relnerhunger, ~prach Relhergekr~chze, starD
Reihertod, Eln toter Schakal lag am Sandufer, und Slddharthas Seele schl&pfte in den
Lelcnnam hinein, war toter Schakal, lag am .·
Strande, bl!hte s1cn, stank, verweste, ward
von Hyanen zerstuckt, ward von Ge1ern enthautet, 5~ara ~erippe, ward Staub, wehte ins
Gefild.
Obwonl S1ddnartna aus se1nem Ich in tausend fremde
Gesta~ten

~

schlupft, den Weg der Entselbstung durch Medlta-
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tion

ge~t

und tausendmal seln Ich verlasst, fuhren alle
q

"

•
diese Wege lhn doch zum eigenen Ich zuruck.
Nach dem Len

ben als Brahmana, Samana und dem Gesprach m1t Buddha betrachtet sich Siddhartha als einen Erwachten oder Neugeborenen, der sein Leben neu beginnen will:
Niemals hatte ein Schlaf ihn so erfrischt,
so erneut, so verjnngt. Vielleicht war er wirklich gestorben, war untergegangen und in
einer neuen Gestalt wiedergeboren? Aber nein,
er kannte sich, er kannte seine rland und seine
Fusse, kannte den Ort, an dem er lag, kannte
dies Ich in seiner Brust, diesen Siddhartha,
den Eigenw1111gen, den Seltsamen, aber dieser
Siddhartha war dennoch verwandelt, war erneut,
war merkwurdig ausgescb9aren, merkwardig wach,
~r.e~dig und neugierig.~
Die Erlangung eines neuen Bewusstseins 1st hier symbolisch ala Wiedergeburt auf3efasst.
Nach buddhistischer Lehre lebt die

Mensch~eit

in

h

zwei Welten, namlich in der gelstigen und der sinnl1chen
Welt. Zwischen diesen zwei Welten liegt ein Fluss, der

"
uberquert
werden muss. So lange ein Mensch Lebensgier hat,
wird er 1mmer wieder in diesem Fluss geboren. Erst wenn

...

er das individuelle Bewusstsein erloscht, kann er sich
aus dem Gepurtenkreislauf loslosen.
Er befreit sich aus
"
dem Leiden des Dieseita und gelangt Jenseits in das Nirwana.
In Siddhartha wird der Fluss auch als die Grenze
zwischen der geistigen und der sinnlichen Welt symbolisch
verstanden. Siddhartha verwendet zwanzig Jahre dieseits
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in der geistigen Welt und andere zwanzig Jahre jenseits
in der

s1nnl1c~en

"
Welt. Er kehrt spater
zu diesem Flues

-

zuruck und lebt welter, nachdem er die beiden Welten erlebt hat. Er sitzt am Fluss und beobachtet 1hn. In dem
fl1essenden Wasser ersche1nen Bilder von seinem Vater,
Gov1nda, Kamala und se1nem Sohn.
tt

~

Siddhartha bemuhte sich, besser zu horen.
Das Bild des Vaters, sein eigenes Bild, das
Bild des Sohnes flossen ineinander, auch Kamalas Bilder, und flossen ineinander Uber,
wurden alle zum Fluss, strebten alle ala
Fluss dem Ziele zu, eehnlich, begehend, leidend, und des Flusses Stimme· klang voll Sehnsucht, voll von brenn5ndem Weh, voll von unstill barem Verlangen. 9

ZUSAMMENFASSUNG
Der Einfluss des Buddhismus, der in Siddhartha eracheint,
1st offensichtlich stark. Es gibt bestlmmte Elemente, die aus
dem Leben des Gotamas und seinen Lehren stammen. Diese Elemente

"
sind wichtig, um den Gehalt des Siddhartha verstehen zu konnen.
Aber es 1st auch offensichtlich, dass Hesse nicht beabs1cht1gt
hat, ein authentlsches buddh1at1sches Werk zu schreiben. Hesse
war ein Individualist. Er hat seinen eigenen Glauben, den er
~

in seinem Buch auszudrucken versuchte, Er benutzt die Legende
von Buddha in symbolischem Sinne, um seine elgenen Ansichten
auszudrucken. Deshalb sind e1n1ge Elemente in Siddharthas Lebensgeschichte anders ala die in Gotamas Lebensgeschichte. Die
~

Ereignisse in Siddharthas Leben, die Ahnl1chke1t mlt dem Leben
~

Gotamas haben, sind deshalb von Hesse in die Erzahlung eingefdhrt, um der Hauptperson, Siddhartha, die Aura eines Buddha
zu verleihen.
Man mag versucht sein, daraua den Schluss zu zlehen,
It

dass die Bedeutung des Buddhismus nur oberflachlich und dekorativ 1st, aber eine tiefere Nachforschung zeigt, dass bestimmte buddh1st1sche Lehren Siddhartha auf verschiedene
Weise direkt beeinflusst haben.
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